
















































The Relationship between Jumping Performance and 
100m-hurdle Performance of  Female College Hurdlers
キーワード：100mハードル　ジャンプ能力　接地時間
櫻田　淳也










Female 4 19.3±1.3 163.3±4.2 54.1±3.6 14.71±0.23

























Fig. 1 Measurement method of rebound drop jump (RDJ) from 
height of 30cm
 jumping height = 1/8・g・ta2    g = 9.81m/sec   
 RDJindex = jumping height / tc







Total      4 0.163±0.020 0.486±0.051 1.80±0.39 14.71±0.23
Subject A 0.134 0.483 2.13 14.71
Subject B 0.169 0.432 1.35 14.92
Subject C 0.172 0.473 1.6 14.83
Subject D 0.177 0.554 2.13 14.39
Table 2 Contact time (tc), air time (ta) and RDJindex in rebound 
drop jump, and 100mm-hurdle season best time
RDJindex=1/8・9.81・ta2/tc
Fig. 2 Relationships between contact time (tc) and 100m-hurdle 
season best time (SB) in rebound drop jump
Fig. 4 Relationships between RDJindex and 100m-hurdle 
season best time (SB) in rebound drop jump
Fig. 3 Relationships between air time (tc) and 100m-hurdle 



















































1）  Bosco, C., Luhtanen, P. and Komi, P. 
V.（1983） A simple method for measurement 
of  mechanical power in jumping. Eur. J. 
Appl. Physiol. 50: 273-282.
2） Komi, P. V. and Buskirk, E. R.（1972） 
Effect of  eccentric and concentric muscle 
conditioning on tension and electrical activity 




4） Milan Coh, Juri Kasteils, Stanko Pintaric
（1998） A Biomechanical Model Of  The 




6） 図子浩二，高松薫，古藤高良 （1993） 各種ス
ポーツ選手における下肢の筋力およびパワー
発揮に関する特性 . 体育学研究38: 265-278.
7） 図子浩，高松薫（1993）バリスティックな伸長
―短縮サイクル運動の遂行能力を決定する
要因 ―筋力および瞬発力に着目して―．体
力科学44: 147-154.
